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Abstract : Objective : To assess the color imaging effects on psychosomatic state using an image selection
system.
Methods : Color images of flowers and seascapes, each mainly comprising of 5 colors, were arranged into a
set of 50 images on a personal computer and shown to 24 university students after watching movies for more
than 1.5 hour. The students were assigned as study group members selected color images according to their
individual preferences by using an image selection system, but without image selection system for control
group menbers. To determine the effect of viewing the color images, mood adjective scores as determined
by the Profile of Mood Scale (POMS) were measured as an emotional parameter, and the levels of salivary
chromogranin A (CgA) and salivary immuno globulin A (sIgA) were measured as biochemical parameters.
These data were analyzed statistically and a p value less than 0.05 was considered significant.
Results : After viewing the color images, mean POMS scores indicate no significant differences between
study group and control group. The mean value of salivary CgA and sIgA indicate no significant differences
between study group and control group after viewing the images.
Conclusion : Because of inefficient stress assignment way to the subjects and also of inefficient way of an
image selection system, we cannot elucidate the efficiency of our color image selection system. We have to
change the study plan to have proper finding from our research.
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20年 8月25日∼ 9月 9日の間に 2回実施した。実験の
実施時間帯は，唾液中のストレス関連因子の分泌が安
定するとされている午後を選び，13 : 30∼16 : 30また





















































れている6~9)。更に唾液中の分泌型 IgA (sIgA) を測定
して自然免疫系の変化を調べた。
















































































































(STAI 評価Ⅳ，Ⅳの者）が12人，低い者 (STAI 評価
Ⅲ，Ⅱ，Ⅰの者）が12人であった。また，特性不安に
ついては高い者 (STAI 評価Ⅳ，Ⅴの者）が18人，低


















な感情状態の内，Tension-Anxiety (T-A : 緊張―不
安），Anger-Hostillity (A-H : 怒り―敵意）の得点が減
少していた。つまり，緊張感や怒りは弱くなっている
傾向が見られた。その他の Depression (D :抑うつ），
Fatigue (F : 疲労）の得点はわずかに上昇しており，
抑鬱感情，疲労感が強くなっている。唯一ポジティブ
な感情因子である Vigor (V :活気）は有意に減少し
ており，さらにこの減少はコントロール群においてよ
りも実験群において著明であった（実験群 : p＝


































図 3 実験前後の POMS 平均値の変化 N＝24
T-A : Tension-Anxiety 緊張―不安，D : Depression 抑う
つ，A-H : Anger-Hostillity 怒り―敵意，V : Vigor 活気，
F : Fatigue 疲労，C : Confusion 混乱，☆ : 実験群 : p＝
0.002 コントロール群 : p＝0.024
健康6,01,4
図 4 特性不安の高い群における実験前後の POMS 平
均値の変化 N＝18
T-A : Tension-Anxiety 緊張―不安，D : Depression 抑う
つ，A-H : Anger-Hostillity 怒り―敵意，V : Vigor 活気，
F : Fatigue 疲労，C : Confusion 混乱，☆ : 実験群 : p＝
0.009 コントロール群 : p＝0.010
健康6,01,5
図 5 特性不安の低い群における実験前後の POMS 平
均値の変化 N＝6
T-A : Tension-Anxiety 緊張―不安，D : Depression 抑う
つ，A-H : Anger-Hostillity 怒り―敵意，V : Vigor 活気，
F : Fatigue 疲労，C : Confusion 混乱
健康6,01,6
図 6 状態不安の高い群における実験前後の POMS 平
均値の変化 N＝12
T-A : Tension-Anxiety 緊張―不安，D : Depression 抑う
つ，A-H : Anger-Hostillity 怒り―敵意，V : Vigor 活気，
F : Fatigue 疲労，C : Confusion 混乱

























はそれぞれ，群間変動 F 値 : 0.63，P 値 : 0.51，F







上昇が見られた (F 値 : 4.84，P＝0.003，F 値 :
4.80，P＝0.003）。多重比較においては両群とも実験
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図 7 状態不安の低い群における実験前後の POMS 平
均値の変化 N＝12
T-A : Tension-Anxiety 緊張―不安，D : Depression 抑う
つ，A-H : Anger-Hostillity 怒り―敵意，V : Vigor 活気，
F : Fatigue 疲労，C : Confusion 混乱
* V 実験群 : p＝0.003 コントロール群 : p＝0.049
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図 8 唾液中のクロモグラニン値 (CgA) の変化 実験
群 N＝24
前検査 b : 実験の約 5分前，直前 c :ストレス負荷の映
画後で色彩映像提示前，後検査 d :色彩映像後
健康6,01,9
図 9 唾液中の分泌型イムノグロブリンA値 (sIgA) の
変化 実験群 N＝24
実験前 a : 実験日の 1∼ 2日前，前検査 b : 実験の約 5
分前，直前 c :ストレス負荷の映画後で色彩映像提示
前，後検査 d :色彩映像後
* : 実験前 aと直前 c間に有意差 (p＜0.01)
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図10 特性不安の高い群における唾液中の分泌型イム
ノグロブリン A値 (sIgA) の変化 実験群 N＝
18
実験前 a : 実験日の 1∼ 2日前，前検査 b : 実験の約 5
分前，直前 c :ストレス負荷の映画後で色彩映像提示
前，後検査 d :色彩映像後
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